



The Perspective and Methodology of Study on Organizational


















In this paper, we review the previous study on organizational corrup-
tion and try to categorize its perspective. We discuss the significance of
micro approach in studying organizational corruption and the applica-
bility of discourse analysis in terms of an empirical study. The paper
suggests some implications for management practice to control organ-
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Academy of Management Review（Vol. ３３. No.３）
で組織不祥事に関する特集が組まれた際，Ash-







































blowing）の 研 究（例 え ば Jubb,１９９９; Miceli &

















































































































































































が Pinto ら（Pinto, Leana & Pil,２００８）である。
Pinto らは，組織不祥事を分類する枠組みとし
て，「第一義的な受益者が誰なのか（以下，第一

















































































































































































































































































































































す る 反 省 的 態 度（Fairclough,１９９５; Van Dijk,
１９８８）や，不祥事を取り巻く主体の様々な声
（voice）を読み解く多声的（plurivocal）な態度
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